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ITY SYSTEM OF GENERALIZED  PREF
The Community shou[d maintain its  system of generaIized  preferences  in
favour of developing countries for a further period o'f 20 years, up to the
year 2000.
tdithout exctuding any of the present beneficiaries the Community shoutd
appLy the tariff  preferences  so as to differentiatebetween  the beneficiary  countries
in the tight of the individuaL competitiveness  and leveI of deveLopment.
LastLy, the system shouLd be simpLified in order to improve the way'in which
jt  is run and thereby enable the greatest possib[e use to be made of the
preferentiat  benefits offered by the Community.
These are the main recommendations put forward by the Commission in its
Communication  to the CounciL on the future of the Communjtyrs  generaLized
system of preferences (GSP), which reaches the end of its initjaL ten-year
period of appLication at the end of this year. The maintenance of the
Community GSP for a further period has in fact been accepted poLitjcaLLy
since 1975. The purpose of the Commission  Communication is to set out the
guide[ines for the new system to be appLied as from next yeari the pnoposals
for the 1981 GSP scheme wiIL be formuLated at a Later stage on the basis of
the gu'ideL jnes adopted by the Counci L.
On the experience of the first  decade of appIication, the Communjty  GSP
does not need to be changed fundamentaLLy.  Even with jts obvious fau[ts, it
has enabLed a baIance to be struck between the jnterests of deveLoping
countries and Community producers in an economjc cIimate that, for the Community,
has moved from a situation of sustained growth to a peniod of difficuLt adjust-
ment marked by high infLation rates and increasing unempLoyment.  ALthough the
position of t-he virious sectors of the Community economy has not been endangered,
main[y because of the buiLt-in Limjts to the appLication of preferencesr.it
has to be admitted that the preferences have majnty benefited a smaIL number
of countrjes with more devetoped economies and have been mainLy used for a Limited
number of products tradjtionaLLy  exported to the Community. Furthermore, the
various impLementing ru[es and the adjustments that have been made to them
have made the appLication of the System so compLex that many deveLoping





The new GSP for the period afterr 1980 shou[d prov'ide effective aid
for the industriaI development of the develop'ing countries whj Le taking
account of the need to give Communit;y producers time to put into effect
necessary structuraL adjustments.
The system should atso be app[ittd in such a way as to ensure that
use of preferences is more even[y spread so that the deveLoping countries
'in greatest need can enjoy the most l.iberal access possibte on the basi s of
simpIified rules of apptjcation.
As regards the duratjon of the preference system, the Commission points
out that a batance has to be struck between the desire of the developing
countries to be ab[e to count on a ferirty long period of appLication so that
they can draw up and imp[ement industriat devetopment ptans and the desire
of the Community to avoid find'ing jtseIf in a pos'ition where it  is obLiged
to appLy the GSP in a changed internertionaL context where there is no further
economic or poLiticaL justification for the appLication of preferences.
The Commission therefore proposes to keep the GSP in force for a maximum
periodof 20 years, that is up to the year 2000, a date that has the advantage of coinciding with the deadline for the attainment o'f the tangets set by UNIDO
for the industriaLization of the deve[oping countries. The rutes of appIication
could be reviewed eveny five years jn the [ight of the experience acquired and
any changes that might take ptace in the intennationilI economic and poIiticaL
situation.
The Community GSP is without doubt the most comprehensive of aLI the
schemes impIemented by the various industriaLized  countries, both as
regards the products covered and the Iist of beneficiary countries. As regards
the period after 1980, the Commjssion continues to hoLd the ooinion that the
Community  shouLd not exclude from its  system any deveLoping country, even the
most advanced, or any product or sector, even the most sensitive.
That having been said, the Commission  comes out in favour of "differentiated"
app[ication of the preferentiaL benefits so as to put a Limit on the benefits
granted to the beneficiaries that are furthest advanced economicaLLy, particuIarIy
in the most sensitive sectors. Such an approach wou[d have two advantages:
firstly,  it  wouLd permit an extension of the preferentiaI benefits in favour of
the beneficiaries that are Iess competit'ive  and in greatest need and, secondLy, it  wou[d make it  possibLe to timit the pressure in certain sectors where the
most advanced beneficiary countries have aLready achieved a competitive
position that is tiabIe to place the Community producers in difficuLty.  These
Iimjts  shouLd be varied according to the product and countny in questjon on
'the basjs of objective economic criteria such as the economic and sociaL
situation of the country concenned, its position as a producer and exporter of
'the product in question, its use of tfre preferences  during the previous period
and Iast[y the situation of the sector or product in quest'ion, notabLy from the
'uiewpoint of imports into the Community. These critienia wiLL be embodied in the
rlommissionrs  formaL proposats to the CounciI for the 1981 scheme.l
'fhe new GSI:. Igryard: sjmp[ifjed administralion
The new GSP, white reta'ining the generaL structure of the present system
:;hou[d be apptied in such a way as to respect the two imperatives identified
above, nameLy s'imptification and the differentjated  appL'ication of the
preferentiaL advantages with the majn aim of encourag'ing the Less competitive
cleveIoping countrjes. A summary of the proposed changes to the present system
iis given betow:
1In fo.rrLating its proposaLs
account of its position as regards
for  1981, the Commiission  wi L L aIso take
compIiance with minimum Labour standards.3.
1. Pnoducts cpvered
Having estabtished the principLe that no product or sector for which
preferentjaL access is aLLowed under the present GSP is to be exctuded from
the future system, the question arises of whether the present coven shouLd
be extended.  As far as pro.cessefl aqricuL  are concerned, the
Commission feeLs that the piesent cover (310 tariff  headings) shouLd not be
extended g'iven the constraints of the CAP and the need to safeguard the
interests of the ACP and Mediterranean  countries, inctuding the new Member
States. Certain improvements to the present arrangements  coutd however
be consjdered, if  justified, notabLy for the Least devetoped countries.
As reqards industriaL Btqducts, the present system covers aIL manufactured -- andsemi-tiffitheexceptionofcertainmaterja[sthathave
undergone initiaL process'ing (raw hides and skins, certain textiLe products
and certain metals up to the'ingot stage). Consideration  could be given to
the jncLusion of these pnoducts, which wouLd be of particuLar benefjt to the
[east deveLoped countrjes, in the l.ight of the need to ensure suppLies of
these commodities for the Community.
2. fhg Iimit-s to the prgferentiaL, bgnefi!:
IndustriaL products other than textiLes are currentLy subdivided into four
different categories (sensitive, hybrid semj-sensitive,  semi-sensitive  and non-
sensitive), whibh are subject to different ruLes as regards surveiLLance of
and compLiance with the quantitative Iimits tajd down for the beneficjaries
overa[[ and for jndividuaL beneficiarjes. Since preferentiaL imports of
products of any degree of sensitivjty are atmost a[ways accounted for by one,
two or at most three beneficiary countries, it  shouLd be possibLe to controI
the exports of these countrjes seLective[y and at the same time simplify the
management of the scheme by providing wider access for the other benefjciary
countries.
Thjs wouLd invoLve introducjng the fo[[owing changes in the present rules
of operat'ion:
1. The four categories wou[d be reduced to two - nameLy, sensit'ive products
(comprising the thnee categories of sensitive and semi-sensitive  products
under the present system) and non-sensitive products-
2. For non-sensitive  products, the present system, invoLving the fixing of a
theoreticaL ceiLing w'ith the poss'ibjLity of neimposing customs duties where it
was exceeded, wouLd be repLaced by simp[e statistjcaL monjtoring of imports.
3. For sensitive products, differentiated treatment wouLd be appLied depending
on the beneficiary countries in question:
(a)  For those countries consjdered  particuLarLy competjtive 'in respect of a
given product, tan'iff quotas or ceiLings wouLd be fixed fon each
individuaL country, or exceptionaLLy, for alL the competjtive countries
toget her;
(b) For the other beneficiary  deveLoping countries, the cei['ing arrangements
fon non-sensjtive products under the present system wou[d be appLied.
It  goes without saying that the arrangements appLicab[e to the poorest countries,
whiih under the present GSP aIready enjoy aLmost compLetetr Liberalized access
(exemption from the reimpos'ition of customs duties where the ceiLings are
exceeded), t.rou[d be maintained and if  possjbLe improved, particuLiirLy in respect
of cert a'in ag r j cu Ltura t product s.4.
3. The LqLes ol_orjqiA
|rJhiLe retaining the basic principles on which the present orig'in rutes are
based, considcration  couLd be given to the possibi['ity of simplifying  them
and making them more IiberaI as regards "cumuLative" origin in countries
betonging to a regionaL grouping and the "donorrs content" princ'ipLe.
4. legaL basis and everyday adminis'tration
The GSP witI eontinue, as in the past, to be LegaLty autonomous  rather than
contractuat.  '"The retention of the ,autonomous nature of the preferences is
best suited for reconciLing widest possibte access with fLexibjLity in adapting
to chang'ing situations.
On the other hand, the adm'inistration of the system cou[d be simpIified by
entrusting routine administnation  (rnonitoring of use, triggering of tariff
measures and annuaL adaptation of the preferences) to the Commissjon in con-
suLtation with the Member States. :tmportant decisions on the generaL guideLines
and the perjodicaI review of the sy:;tem r"lou[d remain the responsibiIity of the
Counci [.
s. TelLilgglg{ugts
No change is envisaged in the preserrt arrangements that have just been introduced
on the basis of comp[ete[y new ruLesr of operation. Moreover, the present
arrangements are tinked to the FIFA ergreements which expire in 1982. 11ithout
excLuding possibLe adjustments, it  seems more [ogjcaI to await the decisions
to be taken as regards the future of the FIFA before changing the present
ar rangement s.I ANNEX
ISe 9e_rueRAt:ze_o sYlleu 0r Bne_FeRE[9El:
rTS otrGrNS 3_9IPERAT I0N AND__DEUELoPMENI
1
The Communityrs  generaLjzed  system of preferences  came jnto effect on
1 JuLy 1971 for an jnitia[  period of ten years in accordance with the under-
taking given in UNCTAD. The Communjty was the first  industrjaLized power to
introduce sysch a system, the fast being the United States (1n 1976). The
majn features of the Community system are as foLLows:
Beneficiarv countries
The Community  grants pneferences  to:
aLL the deveLoping countrjes jn the Group of 77 without exception;
dependent territories such as Hong Kong, l4acao, etc.;
other countries which request, and are deemed etigibIe for, preferences,
examptes being Romani a (97Q, which subsequentLy joined the Group of 77,
and China (1980)1.
P Lod u c L:-ggr4e  ce {-An d glgf gle n LieL b e Bef ilg
(a)  The aqri cutturat sector
The preferentiaL arrangements  appLy to a List of processed agricu[turaL
products (currentLy 310 tarjff  headings). The preference  takes the form of a
partiaI suspension of customs duties. tdith the exception of four products
(soLubLe coffee, cocoa butter, pneserved pineappLes and tobacco), which are
subject to tariff  quota arrangements,  the preferentjaL  jmports are not subject
to quantitative Limits. Since 1977, the 25 poorest deveLoping countries, as
defined by the Unjted Nations, enjoy totaL suspens'ion of customs duties.
(b)  lhg ildugtLisl-seclgn (othen than textiLes)
The GSp appLjes to aLI semj-finished  and manufactured products.  The preference
consists in the total suspensjon of customs duties within a quota or ceiLing.
As a rule, the quotas or ceiL'ings are calcuLated on the basjs of imports from
aLL the beneficiary  countries during the reference yeart plus an additionaI
amount equivaLent to 57. ol'imports from the non-beneficiary  countries during
the most recent year for which statistics are avaiLabLe; this is designed to
ensure a progressive increase in the voLume of preferentia[ 'imports. The
Community has, however, been obliged on a number of occasjons, in view of the
trend in the economic sjtuation, to Lay down a more modest'increase,  and in
certajn cases it  has even frozen certain quotas and cejLings'in view of the
difficuLties in the sector jn question.
At pnesent, the system provides for four categories of products that are subject
to differing 
".r.ngements 
as regards the monitoring and Iimjtation of preferentiaL
benefits; these arrangements vary in strictness accordjng to the sensitivity of
the products in question. The four categories  comprise:
-  15 sensitive products (12 EEC and 3 ECSC) subject to a system of tariff  quotas
divided into nationaL quotas (in some cases accompanied by a Community reserve),
with a maximum country amount ("butoir") of 50%; customs duties are neimposed
automaticaLLy when the quota is exceeded;
- 28 hybrid semi-sensitive  products (aLL EEC products) subject to the Community
ceiting arrangementsl here there are no nationaL quotas but there are buto'irs,
normaLLy set at 50% but reduced to 157. in the case of certain beneficiary
countries that are partjcu[an[y competjtjve in respect of a given pnoduct,
such as YugosLav.ia, Hong Kong, South Korea, Romania and china;
- 81 semi-sensitive products (78 EEC and 3 ECSC) subject to the genera
system of Community ce'iLings with butoirs, pLus a system of import survei[[ance
so that customs duiies can be rapidLy re'imposed  when a ceiting is exceeded and
a Member State so r equestsl
'By ,ay of comparison, the
excLuded from the United States
OPEC countries and the Communist countries are
sy stem.v
2.
LastLy, non-sensitive  products mereLy subject to
with butoirs; for this category tlle reimposition
event of the ce j Ling be'ing exceeded i s jn generaL
,l
i'
the cei Ling arrangements
of customs duties in the
onLy a theoreticaI possibiLity.
Since 1977, the 25 poorest devetop'ing countries have been exempt from the
reimposition of customs duties in the event of the butoirs being exceeded,
and since 1978 they have not been subject to the quotas or cei lings either.
(c)  T[e teltiLe leclgl
A new system was introduced in 1980 1'or aL[ the textiLe products covered by the
Muttifibre Arrangement (MFA). Each deveLoping country that has concIuded with
the Community  a voluntary restraint agreement under the MFA or a simiIar
arrangement neceives for each product a speciaL quota corresponding to a
fixed percentage of the voLuntary nes;traint [eveI caIcutated on the basjs of
a formuta that takes account of the competjtiveness and LeveL of deveLopment
of the texti[e industry in the country concerned. No Ijmit is appLied, however,
to the Least deveIoped countnies.
As regards jute products (for Ind'ia, Bang[adesh and Sri Lanka) and cojr products
(for India and Sri Lanka), the GSP provides for the totaL suspension of duties
(since 1978) subject to certain voIurrtary restraint commitments.
Deve[opment of the GSP
In the successive  annuaI schemes, the poss'ibiLjties for pneferentjat imports
have been reguIar[y increased for aIL categories of prroducts. The Largest
increase has been in respect of processed agricuIturaI products. The nunben of
products covered has doubled - from 147 in 1971 to 310 in 1979 - whi[e the vatue
of preferentiaL imports has tripLed -  from 450 miILion EUA in 1974, the first
year of apptication of the GSP by the en[arged Communjty of Nine, to 1 350 mjLLjon
EUA in 1979. This increase is due in Large part to the consideration g'iven to
the interests of the Asian CommonweaLth deveLoping countries with traditionaL
trade f[ows to the United Kingdom - jn accordance  wjth the Joint DecLaration of
Intent - and to the'imptementation  of the Community offer on tropicaI products
under the MTNs.
Despite the freeze or neduced increase in the quotas and cei lings for a number
of sensitive products, the overaLL offer for the industriaL sector (excLuding
texti[es) increased from 2 800 miLlion EUA in 1974 to 5 100 mit[ion EUA in
1979, an incnease of 82%. As from 1975, moreover, the Community adjusted
its GSP to achieve a better batance in the atLocation of the benefits offered.
It  adopted various measures, notabLy the introduction of speciaI butoirs, to Iimit
the benefjt derived by the most competitive countries whi[e Iiberatizing  access
for the Ieast competitive countries.
As regards textiLe products, the offen has been increased from 68 000 t  1n 1974
to 87 000 t in 1979 and 115 000 t  in 1980.
The actuaI rate of uti[ization of the GSP by the beneficiary countries remajns
around 55-60%. Uti L jzation is concen'trated on the sens jt'ive products, whi ch
are subject to stricter Limits. A fairty smaLI number of developing countries
account for the use made of the system and in 1977 out of totaL preferentia[
imports of 3 850 miLtion EUA,85% (3 300 miLLion EUA) were from 17 countnies
and 601l (2 300 miILion EUA) from onty 7 countries (YugosLavia,  MaLaysia,
Hong Kong, India, South Korea, BrazlI and Romania). In certain beneficiary
countn'ies, the high rate of utitization is due to a sing[e gnoup of pnoducts,
e.g. pa[m oiL for Mataysi a (6?%) and p.etroteum products for Romania Q3%) and
Venezuela (94/,). It  is YugosLav'ia,  Hong Kong and South Korea that have made
the widest use of the GSP.*o*$,"r,o*r* FoR DE
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RECONDUCTION DU SYSTEME  COMMUNAUTAIRE DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES
EN FAVEUR DES PVD (1)
La Communaut6 devrait reconduire son systdme de p16f6rences tarifaires g6n6raLis6es
en faveur des pays en voje de d6ve[oppement pour une nouvelte p6riode de 20 ans
jusqurA Lran 2000
Sans excLure aucun des pays b6n6ficiaines actueLs, La Communaut€ devraitrtoutefois,
pr6voir une apptication moduL6e des avantages pr6f6rentieLs en fonction de [a
comp6titivit6 et du niveau de d6veLoppement des.diff6rents  PVD. It  faut enfin
simpLifier Le syst6me afin dren am6[iorer  La gest'ion et de permettre ainsi une
utitisation aussi 6tendue que possibLe des avantages pr6f6rentieLs offerts par
Ia Communaut6.
Te[[es sont Ies principaLes  recommandations formuL6es par Ia Commission dans sa
communication  au ConseiL sun Iravenir du SPG dont La p6riode drapptication initiale de
10 ans vient A expiration A ta fin de cette ann6e. En effet, La neconduction du
SpC communautaine pour une nouveLte p6riode apparait poIitiquement  acquise depuis
1975i. Ltobjet de [a pr6sente communication est de d6finir les orientations du nouveau
systrbme A mettre en oeuvre i  partir de Lrann6e prochainer 6tant entendu que Les pro-
positions en vue de Lroctroi de pr6f6rences g6n6ratis6es pour Itann6e 1981 seront
formuL6es uLt6nielrement sur La base des orientations  retenues par Ie Conseit.
Lrapproche g6n6rate: moduter les avantages pr6f6rentieIs  de fagon A favoriser les
moins d6ve[opp6s'
Lrexp6rience de La premidre d6cennie drappLication  montre que Ie SPG communautaire
ne devrait oas 6tre fondamentaLement  modifie. En effet, m6me avec des imperfections
certaines, iI  a permis de tenir compte drune fagon 6quiLibr6e des int6rets des PVD
et des producteurs communautaires,  et ceLa dans un contexte 6conomique qui a 6vo[ue,
en ce qui concenne La Communaut6, drune situation de croissance  soutenue A ceL[e drune
p6riode drajustement diffici[e  caract6ris6e par des taux drinfLation eLev6s et un
ch6mage de p[us en plus important. Sj La position des diff6rents secteurs  de
Lt6conomie  communautaire nta pas 6t6 mise en danger, notamment en raison des
dispositions Limitatives  pr6vues dans LtappLicat'ion  des p16f6rences, force est de
constater que LtutiLisation des avantages pr6f6rentieLs srest concentr6e sur un
nombre restreint de pays b6neficiaires dont Lr6conomie 6tait pLus developpeerainsi
que sur un nombre restreint de produits faisant Ltobjet drun courant traditionneL
dtexportation vers La Communaut6. Drautne part, Les diff6rentes rAgLes dtapptication,
et Les am6nagements qui y ont 6t6 apport6s, ont conf6r6 au fonctionnement  une complexi-
t6 teLLe que de nombreux pays en voie de d6veLoppement nront pas pu profiter pleine-
ment des avantages offerts.
Le nouveau SpG pour La p6riode aprds 1980 devrait apporter une aide efficace au
d6veloppement industrieI des PVD, tout en tenant compte de La ndcessit6 drassurer aux
producteurs  communautaires.  Le temps de  mettre en oeuvre.Les ajustements structureIs
(1) C0M(80)104ndcessaires. IL faut 6gaLement que te systdme soit appIiqu6 de manidre i  assurer une
utiLisation ptus 6ga[e des avantages pr6f6rentie[s afin que Les PVD qui en ont le
ptus besoin puissent jouir de L'accds Le plus Iib6raL poss'ibte, bas6 sur des  i
rbgtes dtapplicat jon simpLifi6es,
En ce qui concerne [a dur6e du systdme,, La Commission fait  remarquer qutiI convient
de trouver un 6quiLibre entre, drune part, [e desir des PVD de pouvoir compter
sur une p6riode dtappLication  des prefrlrences assez Iongue pour permettre ttetabLis-
sement et la mise en oeuvre de [eurs pLans de d6ve[oppement industriet, et drautne
part, Le d6sir de La Communaut6 dr6vdter qu]eLte ne se trouve tenue d'appLiquer Le SF
dans un contexte internationaL modifi6.ou iL nty aurait pLus de justification
6conomique  ou potitique pour I tappLication  de pref6nences.
La Commission pnopose donc te maintien en vigueur du SPG pour une dur6e maxima[e de
2i0 ansr soit jusqurA ttan 2000, date qui a ttavantage de coincider avec It6ch6ance
poun Ia 16aIisation des objectifs en m;rtidre drindustriaLisation  des PVD fixds par
IrONUDI. Les rdgIes dtappLjcat'ion  pournaient faire Lrobjet cJrun 16examen tous Les
cinq ans, compte tenu de Ltexp6rience acquise et des nrodifications susceptibLes
drintervenir dans La situation 6conomique et potitique internationaLe.
Lr: systdme SPG communautaire est sans doute [e pLus comp[et de tous [es systdmes  de
p16f6rences g6n6raLis6es mis en oeuvre par Les diff6rents pays industriaIis6s, et ceIa
tant en ce qui concerne La couverture  dles produits que ta Liste des pays beneficiaires.
9ogissant de La p6riode draprds 1980, La Commission reste dtavis que La Communaut6
ne devrait exclure du benefice du systdme aucun pays en voie de d6vetoppement, m6me
des ilus avanc6s, ni aucun produit ou secteur, m6me des pLus sensibLes.
Cec'i d'it, ta Commission se prononce en faveur de LtappIication "moduL6e" des avantages
p16f6rentieLs de fagon A limiter [es avantages octroy6s aux pays b6neficiaires
6c;onomiquement ptus avanc6s, et notamment dans Ies sec'leurs Les pLus sensibLes. Une
terILe approche aurait un doubIe avantage: dtune part, eLIe permettrait lt6targissement
des avantages pr6fdrentieLs en faveun des ben6ficiaires  moins comp6titifs et qui
en ont te plus besoio, d' autre part, et[e permettrait de Iimiter L.a pression dans
certains secteurs ou Ies pays beneficiaires tes pIus avanc6s ont d6jA atteint une
pc,sition concurrentietIe susceptibIe de mettre tes producteurs communautaires en
difficutt6.  De teL Ies timitations devraient 6tre modu[6es suivant Ies produits et
par pays sur [a base de critdres dconomiques objectifs, teIs que Ia situation 6cono-
mique et sociaLe du pays concern6, sapclsition en tant que producteur et exportateur
du produit en cause, son utiLisation des avantages p16f6rentieIs pendant Ia periode
pr6c6dente, et enfin ta situation du secteur ou du produit en cause en ce qui concerne
notamment les importations dans Ia Commrrnaut6. Ces critdres seront concn6tis6s Lors
de ta transmission au ConseiL des propositions formel[es de [a Commission pour le
sch6ma 1981. (1)
Le nouveau SPG: pour une gestion simptifi6e
Le nouveau SPG, tout en gardant [a strur:ture g6n6raLe du systAme actue! devrait
6tre appLiqu€,de fagon i  respecter Les deux imp6ratifs indentifi6s pIus haut, i
savoir La simpLification et L'appLication  moduL6e d':s avantages prdf6rentieLs dans
te but de favoriser notamment  Les PVD [r:s moins comp6titifs.  Voici un r6sum6
sch6matique  des adaptations envisagdes au systdme actue[:
1. Couverture des produjts
Une fo'is acqu'is Le princ'ipe seLon Lequel. aucun produit ou secteur faisant t robjet
drun acces preferentieL dans le SPG actueL ne devrait 6tre exc[u du systdme i  Iravenin,
La question se pose de savoir sriL faudrait 6Largir Ia couverture actue[[e. En ce qui
concerne Les produits agnicoLes transform6s,  La Commission  estime que La couverture
(1) En formuLant ses propositions pour
t i,3n €n ce qui concerne Le respect des
't1981, La Commission  tiendra compte de sa posi-
rformes m'inimaLes de travai [.  ./.-3-
actuetIe (310 positions tarifaires), ne devrait pas 6tre eIargje, compte tenu des
contraintes de la pAC et de La necessjt6 de sauvegarder Les interats des ACP et des
pays m6diternan6ens, y compris des nouveaux pays membres. Toutefois, certa'ines
ambLiorations du reiime' actueL[ement appIiqu6 pourrait 6tre pris en consid6r:ation
si ce[a se justifie]  notamment pour Les pays Les moins avanc6s.
En ce qui concerne Les produits industrieLs,  te.systdme actueL couvre tous les
articLesmanufactur6se@sa[|exceptiondecertainsproduits
de premidre transformation  (cuirs et peaux brutes, certains produits de base textites,
certains m6taux jusqurau stade de Lingots). Lrinc[usion de ces produits, qui b6n6-
ficieraithnotamment aux pays moins avanc6s, pourrait etre examin6e, compte tenu de
Ia n6cessite drassurer  Lrapprovisionnement de Ia Communaut6.
2. La LimitatiOrt des avantages prdf6rentieLs
Les produits industrieLs autres que textjIes sont actue[[ement subdivis6s en quatre
cat6gories diff6rentes sensibLes, quasi-sensibtes hybrides, quasi-sensibtes  et
non-sensibLes)  soumises A des rdgtes diff6rentes en ce qui concerne te cont16[e et te
respect des limites quantitatives p16vues, tant pour Irensembte des b6n6fic'iaires  que
pour Les 56n61i'cjairespris individueILement, Etant donn6 [e fait  que pour Ies produits
"sensibiti 6s';, Ies impoftations p16f6rbntieLles  sont presque toujours te fait dfun,
deux ou tiois pays ben6ficiaires au maximum, iI  devr6it 6tre posslbLe de cont16[er
s6tectivement  [es exportations  de ces pays et en m6me temps de simpLifier  La gestion
du sch6ma par une plus grande ouverture pour Les autres pays b6neficiaires.
IL sragira.it dtintroduire Les modifications suivantes dans Les rdgtes de fonctionne-
ment actue L Les:
10. Les quatre cat6gories seraient r6duites A deux: i  savoir, tes produits sensibles
(compnenant les trois categories de produits sensibLes et quasi-sensibLes dans
LractueL systdme) et tes produits non-sensibtes.
Zo" pour tes produits non-sensibtes, on rempLacerait Le systdme actueL, A savoir
fixttion dfun ptafond th6orique avei possibititd de r6tabLir Ia perception des droits
de douage en cas de d6passement r  gd? un simp[e re[ev6 statist'ique des importations... '
30. pour Les produits sensib[es on 6tabLirait un traitement diff6rentiet seLon Ies
pays ben6fi ci ai res:
pays jug6s particuLierement comp6titifs pour un produ'it d6t6rmin6 [ ron
des contingents ou des pLafonds tarifaires qu seraient attribu6s i  chacun
individueLLement, ;;  ixc"piionneLLement,  i' trensembIe des pays comp6ti-
(b) pour tes autres PVD benefjcjaires on apptiquera'it te  reg'ime des pLafonds prdvu
pour Ies produits non-sensibtes dans Le syst6me actueL.
IL va sans dire que Le regjme appljcabLe aux PVD Les pLus pauvres, qui b6n6ficient
dejd, dans Le SPG actue[rdtun  accds presque comp[6tement  Liberatise  (exemption du
retabLissement des droits de douane en cas de d6passement  des pLafonds) serait
maintenu et sj possibLe am6Lio16 notamment pour certains produits agricoLes.
3. Les 169[es drorigine
Tout en maintenant les princ'ipes de base sur LesqueLs se fondent [es rAgtes
d'origine actueLtes, on pounnait examiner La possibiLit6 de tes simptifier et de Les
nendrl pLus tib6raLes pour ce qui est de L'origine "cumuLative" dans [es pays qui font
partje drun groupement 16gjonaL et en ce qui concerne Le principe du "donorrs content".
4, Base jurjdique et gestion courante
Le SpG continuera, comme par Le pass6, A 6tre non pas contractuet,  mais juridiquement
autonome.  Le majntjenc du caractdre autonome des pr6f6rences permettra te mieux de
conciLier Lrouverture La pLus Large possibLe avec Ia soupLesse dans Lradaptation  aux
situations changeantes.
(a) Pour Ies
O.fi;5errait / pays p ns
tifs;- t.l- 4
En revanche, Ia gestion du systdme pourrait 6tre simpIifi6e, en confiant ta gestion
c,ourante (cont16Le de IrutiLisation,  d6cIenchement  des mesures tarifaires et adapta-
tion annuetLe des p16f6rences) d Ia Commissionren consuLtation avec Les Etats membres.
Les d6cisions importantes neIatives aux directives g6n6raIes et 6 ta r6vision p6rio-
dique du systdme, resterait du ressort du Consei[.
5. Produits textites
Aucune modification nrest envisag6e dans Ie 169ime actueL qu'i vbnt tout juste drOtre
mis en pLace sur La base de rdgLes de fonctionnement tout A fait  nouveLLes. Par
aitteurs, Le r6gime actueL est Ii6 aux accords AMF qui arrivent A 6ch6ance en 1982
Sans excture des amdnagements poss'ibLes, i I parait pturs Iogique drattendre Ies




LE SYSTEME  DES PREFERENCES GENERALISEES:
ORIGINES, FONCTIONNEMENT DEVELOPPEMENT
Les Systeme des pr6ferences g6n6raIis6es  de ta communaut6 a et6 mis en oeuvre par [a Communaut6 [e 1er juitlet  1971 pour une p6riode initia[e de 10 ans, conformbment
A trengagement pris dans [e cadre de [a CNUCED. La Communaut6 6tait [a premidre
puissance industriaLis6e A mettre en oeuvre un tet systdme, Ia denniere 6tant tes
Etats-Unis (en 1976). Voici tes caract6ristiques  essentieILes du systAme
communaut a i re:
Pays b6n6ficiaires
La Communaut6 octroisLes pr6f6rences:
- A tous Les pays membnes du Groupe des TT pvD sans exception;
- aux territoires dependants te[s Hong Kong, l4acao, etcl
- e d'autres pays qui en font La demande et pour [esque[s Lroctroi des
pref6rences  se justifie:
La Roumanie (974) qui a adh6r6 par La suite au Groupe des 77, et ta Chine (1980)(1)
Couverture  des
(a) Secteur aqricole
Le 169'ime pr6f6rentieL srappIique d une Liste de produits agricotes transform6s (actueLIement 310 positions tarifaires).  La p16f6rence prend Ia fonme drune
suspension partieLte des droits de douane. Sauf pour quatre produits (caf6 sotub[e,
beunre de cacao, conserves drananas et tabac) qui sont soumis au 169ime de contingents tarifaires, Les importations p16f6rentietLes  ne sont pas Iimitees quantitativement.
Depuis 1977, Les 25 PVD Les p[us pauvres tets que d6finis par Les Nations Unies, b6neficient de La supervision tota[e des droits de douane.
(b) Secteur industrie[ (autre oue textite)
r-esffisLesproduitssemi-finisetmanufactur6s.Lapr6f6rence
consiste en Ia suspension totale des droits de douane dans [es Limites drun contingent
ou ptafond" Les contingents ou pLafonds sont caLcuL6s en principe sur La base des 'importations  en provenance  de IrensembIe ds pays b6neficiaires pendant Itannde de
r6f6rence, pLus un montant additionneL 6gaL A 5% des importations  en provenance  des
pays b6n6ficiaires pendant Irann6e La pLus 16cente pour IaqueILe on dispose de
statist'iques,  de fagon A assurer un accroissement  progressif du voLume des importations prdferentie[[es. Toutefois, La Communaut6  a 6t6 amen6e A ptusieurs reprises, en
raison de It6voIution de Ia situation 6conomique, A p16voir un accroissement pIus
mode16, voire dans certains cas Le geI de certains contingents et pLafonds, pour
tenir compte des difficultes du secteur concern6.
Le systdme pr6voit actueLLement quatre cat6gories de produits soumis i  un 169.ime
de cont16[e et de Iimitation des av a  ntages pr6f6rentie[s plus ou moins strict
seLon Le degre de sensibitit6 des produits concern6g:
Le sch6ma pr6voit quatre cat6gories de produ'its soumis A un.r6gime pLus ou moins strict,  suivant Le deg16 de sensibitit6 des produits concern6s:
-  15 produits sensibles (1A CEE et 3 CECA) soumis d un r6gime de contingents
tarifaires r6partis en quote-parts nationaLes  (6ventueLLement  assortis drune
r6serve communautaire)  avec un butoir de 50% (part maximum pour un seuL pays
beneficiaire), [e r6tablissement des droits de douane en cas de d6passement 6tant
automat i que;
-  28 produits quasi-sensibtes hybrides (tous CEE), soumis au 169ime de pIafonds com-
munautaires  z (sans quote-parts nationaLes) avec butoirs, normaIement de 50%
mais 16duits ii 15% pour certajns pays b6neficiai res particuIierement comp6titifs
(1) a titre  de comparai pn,
sont excLus du systdme




suivant te produit, notamment LaY aJgosLav'ie, Hong Kong, Co16e du Sud, Roumanie et
Chine;
- gl produits quasi-sensibles  (78 CEE + 3 CECA) soumi:; au r6gime g6n6raL de plafonds
communautaires avec buto'irs, assortiriun  systdme de :;urvei LLance des importations
afin de permettre Le r6tablissement rap'ide des dro'ilts de douane en cas de d6pas-
sement, si un Etat membre en fait  La demande;
- enfin tes produits non-sensibIes  soumis au simpLe rrig'ime des pLafonds avec'butoins
pour tesqueLs Le retabLissement  des droits de douane en cas de d6passement neste
g6n6raLement  une possibi Lite th6origue.
D'epuis 1977, Les 25 PVD Les PLus
de douane en cas de d6passement
n Iafonds aussi.
pauvres sont exempts du 16tabLissement des droits
des butoirs, et depuis 1978 pour Les contingents et
(c) Secteur te$ i Le  tous
ulnnffi'rre-aet6introduiten1980pour-LesproduitstextiLescouvertspar
IrArrangement muLtifibre (AMF). chaque PVD ayant concLu avec La Communaut6  un accord
dtauto-Limitation  au titre  de ITAMF ou arrangement anilLogue ben6ficie, pour chaque
JroOuit, drun contingent particuLier correspondant A un pourcentage  d6tenmin6 du
rriveau drauto-t.imitai.ion, caLcute seLon une formuLe qui tient  compte de La comp6titi-
v'it6 et du niveau j6 d6veLoppement de Lrindustrie text'iLe du days concern6. Aucune
t.imitation ne stappLique toutefois aux pays Les moins d6velopp6s'
E:n ce qui concerne Les produits du jute  (pout" LrInde, Le BangLadesh et te Sri Lanka)
et tes produits de coco (pour L'Indl et  Le Sri Lanka),, Le SPG p16vo'it La SusPension
totaLe des droits (depuis 1978) moyennant  des engagements  drauto-Limitation-
Evotution du SPG
7,  .6ul.s d'es scl6mas annuets successif s Ies possibi tites  d'importations  p16f6rentieLLes
cnt 6t6 regulidrement  augment6es pour toutes Les cat6gories de produits.  '
L.raugmentai.ion la pLus impontante est dans Le secteur des produits agricoLes trans-
f,orm6s. Le nombre de produits couverts a doubL6, pas:;ant de 147 en 1971 d 310 en
1g7g, alors que La vaLeur des importations  pref6rentieLLes  a tripL6, passant de 450
nrif.Lions drUC en 1g24, pr"emjere ann6e dtappLication de La Communautd' 6Largie A Neuf, i
1.350 mittions dtUCE en 1979. Cette progression est rjue en grande partie A La prise
e,n consid6ration des int6r6ts des PVD asiatiques du commonweaLth ayant des courants
dr6change traditionneLs avec le Royaume Uni conform6ment A La DecLaration Commune
cl rlntent.i ons, puis A La mise en oeuvre de Lt0ffre cornmunautaire reLative aux produ'i ts
trooicaux dans Le cadre des NCM.
lvlaLgr6 le get oy Lraccroissement  reduit des contingents et pLafonds pour pLusieurs
projuits s6nsibLes, Itoffre  gLobaLe pour Le secteur industriel (textiLes non compris)
est pass6e de 2,8 miLLiards drUCE en 1974 e 5r1 en 19V9, soit  une augmentation
ae Aie%. pan aiLLeurs, i  partir  de 1975 La Communaut6 a orient6 son SPG dans Le
sens dri1'.i meilLeur'"qri tibre dans La r,Spartition  des avantages of ferts.  ELIe a pris
Jift"i"i[.s"=r..rils,  notamment L'institution  de butoirs speciaux, pour contenir
Le b6n6fice tir"  p".  Les pays Les pLus comp6titifs tout en LiberaLisant L'accds
ip)our Les pays Les moins comp6titifs;
F,our fes produits textiLes, L'offre est pass6 de 68.000 t  en 1974 e 87.000 t  en
1979, puis A 115.000 t  en 1980.
L.e taux drutiLisation effectif  du spG par^ tes pays b6neficiaires  reste de Irordre de
5;S e 60%. En effet,  Lrutitisation est concentr6e surtout sur Les produits sensibIes,
qui sont soumis d des Limitations pLus strictes.  Lrut'iLisationest  Le fait  drun nombre
assez restreint de pvD. En 1977, sur des impor^tations pneferentieLLes  totaLes de
.3185 rniLLiards dt|JCEr 857" (313 niltiards)6'toviennent de 17 pays et 602
(2,3 nittiards) de 7 pays seutement ()/ougosLavie' MaLaisie, Hong-Kong,
Inde, Cor6e du Sud, BresiL et Roumanier).  Pour gertains pays b6neficiaires
[e taux dtutiLisation 6lev6 est d0 i  un seuL groupe de produits teIs  Lrhui[e
rJe pa[me pour La Malaisie (62%) et  Les; produits p6troLiers pour la Roumanie
Q3D et Le VenezueLa (94%). Ce sont l.a Yougoslavie, Hong-Kong et  La Cor6e du
Sud qui ont fait  LrutiLisation La pLus Large du SPG.